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Science Students’ Language Learning and Teaching 
in Overseas Study Tour: 
To Produce the Opportunity for Active English Use 
 
   
 Masatsugu ONOA  
   
 
Abstract: This paper describes the practice of an overseas study tour program in which Japanese 
college students of science major not only learn English (EFL/ESL) but also teach Japanese 
(JFL/JSL) to English college students as teaching assistants.  The purpose of this practice is to 
produce the opportunity that they are able to use English actively with a sort of work role in order 
to avoid passive learning.  By offering such an opportunity to the students, the author expects that 
they use English as a foreign/second language, see Japanese as their first language again in a fresh 
light, and cultivate their intercultural understanding competency more than ever before.  As a 
result of the practice, the students had a good opinion of the practice.  They thought that their 
English skills were improved and they got more motivated after the practice.  In addition, they 
were very satisfied with their experiment of teaching Japanese through English by analyzing the 
questionnaire on the practice. 
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日付・曜日 午前 午後 夕方以降 
8/27 土 － 日本出発 機内 
8/28 日 現地到着 ホームステイ ホームステイ 













9/3 土 自由行動 自由行動 ホームステイ 
9/4 日 観光ツアー 観光ツアー ホームステイ 












9/10 土 学生交流行事 学生交流行事 ホームステイ 
9/11 日 現地日本語弁論大会視察 
(ビクトリア州大会 Final) 
ホームステイ 




9/13 火 自由行動 自由行動 出発 













本学教職員数 2名 	 ※[	 ]内は引率時期 
(事務職員1名[前半]、教員1名[後半]) 
RMIT 学生数 11名 ※交流行事参加学生の人数。 
日本語履修生はここに含まず。 







































図3 コミュニケーション相手としての TA（写真） 
 
 















































（3） a. The things I thought about after coming to 
Melbourne 
b. ANIME, animation 
c. Sports in Australia。 
d. Differences on language learning between 
Australia and Japan 
e. Australian Grub 
f. Traffic system of Melbourne: public 
transportation—bus & tram— 
g. Unique ecosystem 



















































i. RMIT の歴史・文化の講義 
j. RMIT 学生との交流 
k. 日本語授業 TA の期間/回数 














































































図17 RMIT の歴史・文化の講義に関する満足度 
 
 
図18 RMIT 学生との交流に関する満足度 
 
 


































































































































































































































































































School of Global Urban and Social Studies に所属し現
地コーディネータとなって頂いた Ohashi Hiroko 先
生をはじめ、本学学生を日本語授業に快く迎え入
れて下さった非常勤講師の Hama Chie 先生、Aiko 
Mizue 先生、Fujioka Maya 先生、ならびに期間中















いる RMIT の TA と同様に従事するため、本


































4) 吉田三郎, 小寺光雄. (2012). 「海外短期語学研
修の効果を高める方策について」『研究論
集』第31号, pp.11-20. 全国高等専門学校英語教
育学会. 
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